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Kagoshima National College of Technology (KNCT) offers various manufacturing and scientific experimental 
classes for elementary and junior high school students in Kagoshima in order to develop creative human resources in 
the region and to raise children’s interest in science.  KNCT initiates community support activities, in partnership 
with educational institutions in the region, by holding open lectures on topics such as robot making and operation 
experience. 
This paper reports the results of manufacturing and scientific experimental classes held in collaboration with 
Kagoshima Municipal Science Hall as one of the regional cooperation activities.  This event is regarded as a part of 
KNCT’s PR activity. 
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Ⅰ 科学実験教室 小学校 5,6年生 4名及び中学生 65名  
(事前応募)                 計 69名 
①ソーラーカーや電気で動く車を作ろう 中学生 10名、10：00～11：30，  
②あなたも UFOキャッチャーの名手 中学生 12名  10：00～11：30 
③光、音、電波を出そう！ 小学校 5,6年生及び中学生 12名、12：30～14：00 
④芝生と木のあるソーラーエコハウスを作ろう 中学生 10名、12：30～14：00 
⑤ライントレーサロボットを作ろう 中学生 10名、14：30～16：00 
⑥風に向かって走る車を作ろう 小学校 5,6年生及び中学生 15名、14：30～16：00， 
Ⅱ ロボットによる演奏・紹介や各科の 
   科学実験，学校紹介等 
鹿児島市立科学館の一般来館者 
   大人 608名，子供 626名，計 1,234名 













   








69 名の受講者があり，小学校 5，6 年が 4 名，中学生
が 65 名であった． 







































   














































































校の夏休み終了後の 9 月 6 日に開催したが、参加者か
らは自由課題のテーマ等にするため、小中学校の夏休
み（7 月下旬及び 8 月）中の開催希望が多く、今年度
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